













































The education of the transition period from pre-school to primary school has been a 
great issue since the Central Council for Education submitted a report in 2005. The re-
port recommended “collaborative learning” for the five-years-old children in pre-school 
classes and required the quality improvement of early childhood education. In this paper 
it would be identified how the collaborative leaning is defined in official documents. Fol-
lowing the definitions and getting ideas from the learning theories of Frobel and Kats, a 
framework was designed to make pre-school teachers help and support children’s collab-
orative learning.
A Framework for the Promotion of  Pre-
School Children’s Collaborative Learning; 
































































































































































































































































































































































































































experiment」「 理 解 understand」「 想 像 

































観察対象は、兵庫県 A市幼稚園の 2 年保育




























































































































































































































































































































































































































































































































































9 ） 齋藤久美子・無藤隆（2009）「幼稚園 5歳児クラ
スにおける協同的な活動の分析－保育者の支援






13） Kats, Lilian G.（1987）What Should Young 
Children Be Learning?, ED290554, ERIC 
Clearinghouse on Elementary and Early 
Childhood Education Urbana IL.
14）前出 3、pp9 － 10 にも詳述されている。
15） Daly, M., Byers, E., & Taylor, M.（2006）
Understanding Early Years Theory in Practice, 
pp168-172, Heinemann, Essex.
16） 幼稚園教育要領の内容に従って、以下、それぞ
れの例を挙げて説明する。
14） ・探索；自然に触れる、様々なものに触れる、動
植物に接する、物や遊具にかかわる。
14） ・理解；自分の健康に関心をもつ、相手の思って
いることに気付く、良いことや悪いことがあるこ
とに気付く。
14） ・想像；イメージを豊かにする、絵本や物語で想
像する。
14） ・創造；感じたこと、考えたことなどを音や動き
などで表現したり、自由にかいたり、つくったり
する。
14） ・自己表現；自分のイメージを動きや言葉などで
表現したり、演じて遊んだりする。
17）第 3章第 4節、pp162
